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At the battle of Jutland in ₁₉₁₆ during the First World War, 
the Royal Navy did not succeed to annihilate the German main 
ﬂeet.  After the War, the dispute about the cause of the 
unsuccessful result of the battle arose and lead to the so-called 
Jutland Controversy in ₁₉₂₀s.  John Rushworth Jellicoe, 
commander-in-chief of the British main ﬂeet at the battle, was 
naturally a focus of this controversy and his command at the battle 
was criticised.  This paper examines the relation of Jellicoe to the 
controversy.
Jellicoe was very cautious in his command and did not put his 
ﬂeet at risk to gain a decisive victory at the battle of Jutland.  
Cautious command such as the deployment of the battle ﬂeet away 
from the German ﬂeet just before engagement and turning away to 
avoid torpedoes had been criticised.
The Jutland controversy had evolved in association with the 
compilation of the ofﬁcial Admiralty records of the battle of 
Jutland: Harper Record, Naval Staff Appreciation, and Narrative 
of the Battle of Jutland.  Julian Corbettʼs Naval Operations vol. ₃, 
by direction of the Committee of Imperial Defence, also had an 
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inﬂuence on this controversy.
The making of the records showed that the Admiralty had a 
tendency to underestimate and criticise Jellicoeʼs command at the 
battle.  Jellicoe, who had already retired from active service, 
could have no direct and great inﬂuence on those records.  
However, he could have had indirect and not a little inﬂuence on it 
through the relationship with the compiler and author of the 
records: J.E.T.Harper and J.S.Corbett.  Since Jellicoe was highly 
respected in the Royal Navy, the criticism of him by the Admiralty 
aroused sympathy for him and antipathy against the Admiralty, 
especially against the First Sea Lord, David Beatty.
Jellicoe did not make a blunder at the battle of Jutland.  He 
just commanded his ﬂeet in obedience to the prearranged battle 
orders.  It is too severe to criticise him for subordinating to those 
orders.  He fought the German ﬂeet off at the battle of Jutland and 
succeeded to preserve the strategic predominance over the German 
Navy.  He was a British contributor to the ﬁnal victory in the First 
World War.




































第 ₁ 、 ₂ 、 ₄ 戦艦戦隊の戦艦₂₄隻。第 ₃ 巡洋戦艦戦隊の巡洋戦艦 ₃ 隻。装
甲巡洋艦 ₈ 、軽巡洋艦₁₂、駆逐艦₅₁、機雷敷設艦 ₁ 隻。
［巡洋戦艦隊］ビーティー（David Richard Beatty）中将指揮。旗艦ライ
オンと第 ₁ 、 ₂ 巡洋戦艦戦隊の巡洋戦艦 ₆ 。第 ₅ 戦艦戦隊の高速戦艦 ₄ 。
軽巡洋艦₁₄、駆逐艦₂₇、水上機母艦 ₁ 隻。
ジュトランド海戦当時、フッド（Horace Lambert Alexander Hood）少





ドリヒ・デア・グローセと第 ₁ 、 ₃ 戦艦戦隊の戦艦₁₆。第 ₂ 戦艦戦隊の前
弩級戦艦 ₆ 。軽巡洋艦 ₆ 、駆逐艦₃₂隻。
2 ） 巡洋戦艦隊に戦艦隊泊地での砲撃訓練の機会を与えるため、戦艦隊所属の第 ₅ 戦艦
戦隊は巡洋戦艦隊所属の第 ₃ 巡洋戦艦戦隊と交換され、 ₅ 月下旬に巡洋戦艦隊に合
流した。 ₆ 月 ₂ 日に予定されていたスカゲラック海峡方面への出撃の機会に、第 ₅
戦艦戦隊は再び大艦隊主力へ戻される予定であった。Andrew Gordon, The Rules of 
the Game: Jutland and British Naval Command （₁₉₉₆; London: John Murray, ₂₀₀₅）, 
pp.₄₆-₄₉.
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［巡洋戦艦隊（偵察部隊）］ヒッパー（Franz Ritter von Hipper）中将指





［第 ₁ 段階：南方への追撃（ the Run to the South）］イギリス巡洋戦艦隊
によるドイツ巡洋戦艦隊の追撃。ドイツ巡洋戦艦隊はイギリス巡洋戦艦隊
を自軍主力の戦艦隊へと誘引。






本稿はジェリコーに焦点を置くため、上記のうち第 ₃ ・ ₄ 段階に重点を
置いて概観する。
第 ₁ 段階： ₅ 月₃₁日₁₄時₂₀分以降に、両軍巡洋戦艦隊の接触・交戦がは
じまり、戦力的に優勢なイギリス巡洋戦艦隊は転針して、ドイツ巡洋戦艦





























考えられる。Eric Grove, ed., “The Autobiography of Chief Gunner Alexander Grant: 
HMS Lion at the Battle of Jutland, ₁₉₁₆,” in The Naval Miscellany, vol. ₇, ed. Susan 
Rose （Aldershot: Ashgate, ₂₀₀₈）, pp.₃₇₉-₄₀₄.
4 ） Alfred Ernle Montacute Chatﬁeld, The Navy and Defence: The Autobiography of 




の展開に大きな差異は生じなかっただろうとしている。Gordon, The Rules of the 
Game, pp.₄₁₅-₄₁₆.　cf. Arthur Jacob Marder, From the Dreadnought to Scapa Flow, 
vol.₃: Jutland and After, May to December ₁₉₁₆ , ₂nd ed. （Oxford: Oxford University 
Press, ₁₉₇₈）, pp.₄₅-₄₈ （hereafter cited as FDSF）.

















































取り逃がした8）。「栄光の ₆ 月 ₁ 日」の再現はならなかったのである9）。
イギリス側の損害は巡洋戦艦 ₃ 隻を含む各種₁₄隻、戦死₆,₀₉₄名など。
7 ） ビーティーはジェラムに強い不満を抱き、ジュトランド海戦後に初めて会った際、
ジェラムを無視したと伝えられる。Stephen Wentworth Roskill, Admiral of the Fleet 
Earl Beatty: the Last Naval Hero: An Intimate Biography （London: Collins, ₁₉₈₀）, 
p.₁₇₈.　cf. Marder, FDSF, vol. ₃, pp.₁₄₂-₁₄₅.
8 ） A criticism of “Errors made in Jutland Battle”, written by Jellicoe in ₁₉₃₂, ₁₉₃₆, in The 
Jellicoe Papers; Selections from the Private and Ofﬁcial Correspondence of Admiral of 
the Fleet Earl Jellicoe of Scapa, vol.₂, ed. Alfred Temple Patterson （London: Navy 
Records Society, ₁₉₆₈）（hereafter cited as JP）, pp.₄₅₁-₄₅₂.
9 ） フランス革命戦争中の₁₇₉₄年 ₆ 月 ₁ 日に大西洋においてハウ（Richard Howe）率
いるイギリス艦隊がフランス艦隊に大勝した海戦を、イギリスは「栄光の ₆ 月 ₁ 日
（Glorious First of June）」とよぶ。
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ン・デュークは、これのみ戦艦 ₃ 隻からなる第 ₄ 戦艦戦隊第 ₃ 戦艦隊の前
にあって、その縦列の先頭に位置していた。（参照、図 ₁ ）
10） たとえばフィッシャー（ John Arbuthnot Fisher）元帥は、ジュトランド海戦直後、
ひどく落胆して室内を歩き回り、人生の₃₀年をこの日の準備に費やしたのに彼らは
私を裏切った、と繰り返し言いつづけていたという。Joseph John Thomson, 
Recollections and Reﬂections （London: G. Bell and Sons, ₁₉₃₆）, p.₂₁₉.　海戦直後、
彼はジュトランド海戦を大失敗（disaster）ととらえていた。To Captain Thomas E. 
Crease, ₃ June ₁₉₁₆, in Fear God and Dread Nought: The Correspondence of Admiral 
of the Fleet Lord Fisher of Kilverstone, vol.₃: Restoration, Abdication, and Last Years, 
₁₉₁₄-₁₉₂₀ , ed. Arthur Jacob Marder （London: Jonathan Cape, ₁₉₅₉）, p.₃₅₃.







とによってなされた12）。（参照、図 ₂ － ₁ 、 ₂ － ₂ ）
図 １　航行隊形
①　①　①　①　　（第 ₂ 戦艦戦隊第 ₁ 戦艦隊）
②　②　②　②　　（第 ₂ 戦艦戦隊第 ₂ 戦艦隊）
③　③　③　●　　（第 ₄ 戦艦戦隊第 ₃ 戦艦隊と艦隊旗艦） 進行方向⇒
④　④　④　④　　（第 ₄ 戦艦戦隊第 ₄ 戦艦隊）
⑤　⑤　⑤　⑤　　（第 ₁ 戦艦戦隊第 ₅ 戦艦隊）













12） Gordon, Rules of the Game, p.₄₃₅.

























の隊（第 ₁ 戦艦戦隊第 ₆ 戦艦隊）を先頭に左回りのかたちで展開するか、
あるいはその逆に最左翼の隊（第 ₂ 戦艦戦隊第 ₁ 戦艦隊）を先頭に展開す
るのかが、大きな問題であった。大海艦隊がジェリコーの右翼方向に位置
13） Extracts from Jellicoe's proposed revised version of a new Appendix to “The Grand 

























14） John Rushworth Jellicoe, The Grand Fleet ₁₉₁₄-₁₉₁₆: Its Creation, Development and 
Work （New York: George H. Doran, ₁₉₁₉）, pp.₃₄₆-₃₄₈.
15） Extracts from Jellicoeʼs proposed revised version of a new Appendix to “The Grand 
Fleet”, ₂₇ Nov. ₁₉₂₂, JP, vol.₂, pp.₄₂₅-₄₂₆.
16） e.g. Carlyon Wilfroy Bellairs, The Battle of Jutland; The Sowing and the Reaping 
（London: Hodder and Stoughton, ₁₉₂₀）, pp.₁₅₁-₁₅₆.
17） Gordon, Rules of the Game, pp.₄₄₀-₄₄₁, ₆₁₉-₆₂₁; Marder, FDSF, vol.₃, pp.₁₀₀-₁₀₈.　
ゴードンは、ジェリコーがジュトランド海戦以前より左翼先行展開を既定していた
と考えている。
















官のバーニー（Cecil Burney）中将や第 ₄ 戦艦戦隊司令官のスターディー





18） Winston Leonard Spencer-Churchill, The World Crisis, vol.₃, pt.₁ （London: 
Butterworth, ₁₉₂₇）, pp.₁₄₈-₁₄₉.
 このチャーチルの主張も含めて『世界の危機』におけるジュトランド海戦の叙述に
は、「海軍幕僚評価」の影響がみられる。Marder, FDSF, vol.₃, p.₁₀₄; Alfred Temple 
Patterson, Jellicoe: A Biography （London: Macmillan, ₁₉₆₉）, p.₂₄₇; Roskill, Earl 
Beatty, p.₃₃₆.
19） Marder, FDSF, vol.₃, pp.₁₀₆-₁₀₇.
20） e.g. Bellairs, The Battle of Jutland, pp.₁₈₇-₁₈₈, ₂₀₀-₂₀₃.






















22） 魚雷回避の問題については、下記を参照。Gordon, Rules of the Game, pp.₄₆₁-₄₆₇; 
Marder, FDSF, vol.₃, pp.₉-₁₀, ₁₃₁-₁₄₀.
23） A criticism of “Errors made in Jutland Battle”, JP, vol.₂, p.₄₅₁.
24） Extracts from Jellicoe's proposed revised version of a new Appendix to “The Grand 
Fleet”, ₂₇ Nov. ₁₉₂₂, ibid., p.₄₂₅.
25） A criticism of “Errors made in Jutland Battle”, ibid., p.₄₅₁; Marder, FDSF, vol.₃, 
pp.₁₃₂-₁₃₃.
26） Jellicoe to the Secretary of the Admiralty, ₃₀ Oct. ₁₉₁₄ and Extracts from Grand Fleet 
Battle Orders in force on the eve of the Battle of Jutland, JP, vol.₁ （₁₉₆₆）, pp.₇₆, ₂₄₈; 
Marder, FDSF, vol.₃, pp.₁₃₉-₁₄₀.
27） Extracts from Jellicoeʼs proposed revised version of a new Appendix to “The Grand 
Fleet”, ₂₇ Nov. ₁₉₂₂, JP, vol. ₂, p. ₄₃₂; Marder, FDSF, vol.₃, pp.₁₃₉-₁₄₀.














₁₉₁₆ 年（The Grand Fleet, ₁₉₁₄-₁₉₁₆: Its Creation, Development and 
Work）』）を出版する。この動きがジュトランド海戦にまつわる論議を惹
起することを懸念した軍令部長ウィームズ（Rosslyn Erskine Wemyss）








28） Patterson, Jellicoe, p.₂₃₀. 
29） ₁₉₁₉年₁₀月₂₄日、軍令部次長のブロック（Osmond de Beauvoir Brock）中将は、翌
月の新軍令部長ビーティーの着任を待つべきと考え、最終的承認を思いとどまった
という。John Ernest Troyte Harper, Facts Dealing with the Compilation of the Ofﬁcial 
Record of the Battle of Jutland and the Reason It Was not Published （hereafter cited as 




















30） Captain J. E. T. Harper to ACNS, ₂₀ Dec. ₁₉₁₉, in The Beatty Papers: Selections from 
the Private and Ofﬁcial Correspondence of Admiral of the Fleet Earl Beatty, vol. ₂, ed., 
Bryan Ranft （Aldershot: Scolar Press, ₁₉₉₃） （hereafter cited as BP）, vol.₂, pp.₄₃₃-
₄₃₇; Harper, Facts Dealing, JP, vol.₂, pp.₄₆₅-₄₇₆.






供与があったと考えている。Ibid., pp.v, xi-xii; Harper, Facts Dealing, JP, vol.₂, pp.₄₆₂, 
₄₆₆.
32） Ibid., pp.₄₆₂, ₄₆₃.
33） Ibid., pp.₄₆₆-₄₆₇.
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防衛委員会（Committee of Imperial Defence）による大戦公刊戦史『海軍
作戦（Naval Operations）』の作成にあたっている海軍史家コーベット
（ Julian Stafford Corbett）にハーパー・リコードを資料として提供するこ
とにした39）。このことは₁₉₂₀年₁₀月に議会で公表されたが、ジュトランド
34） Jellicoe to Lieut-Commander Oswald Frewen, ₁₂ Feb. ₁₉₂₀, JP, vol.₂, p.₄₀₆.　このフ
ルーウェンはハーパーの下で公式記録作成にあたったスタッフの一人である。ジェ
リコーは彼と親しく文通していた。
35） Harper, Facts Dealing, ibid., pp.₄₆₇-₄₆₈.
36） 公式記録の修正およびその前文案に対するジェリコーの見解については下記を参
照。Extract from Jellicoeʼs “Remarks on Important Naval Matters”, Dealing with the 
Harper Record, ₁₉₂₀ and Jellicoe to Long, ₅ July ₁₉₂₀, ibid., pp.₄₀₅, ₄₀₆-₄₁₀.
37） Ibid., p.₄₀₅.
38） ビーティーの圧力に抵抗を続けたハーパーは、神経衰弱症に追い込まれたともいわ
れる。Lieutenant Cdr O. Frewen to Evan-Thomas, ₂₂ Feb. ₁₉₂₇, BP, vol.₂, p.₄₇₆.
39） Corbett to Jellicoe, ₁₃ June ₁₉₂₁, JP, vol.₂, p.₄₁₁.
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海戦公式記録の早期公表を期待していた議会や社会には不満が生じた40）。
同年₁₂月に『ジュトランド海戦₁₉₁₆年 ₅ 月₃₀日～ ₆ 月 ₁ 日：付録付公式文










40） e.g., Daily Mail Leading Article ʻThe Jutland Hush-Up,ʼ ₂₈ Oct. ₁₉₂₀, BP, vol.₂, pp.₄₅₂-
₄₅₃; Harper, Facts Dealing, JP, vol.₂, pp.₄₇₆-₄₇₇.
41） Battle of Jutland ₃₀ th May to ₁st June ₁₉₁₆: Ofﬁcial Despatches with Appendices, 
Command Paper ₁₀₆₈, ₁₉₂₀.
42） Corbett to Jellicoe, ₁₃ June ₁₉₂₁, ₁₀ Mar., ₁₉ June, ₁₈ July, ₃ and ₂₀ Aug. ₁₉₂₂, JP, 
vol.₂, pp.₄₁₁, ₄₁₃-₄₁₆.
43） Julian Stafford Corbett, Naval Operations, vol. ₃ （London: Longmans, Green, ₁₉₂₃）, 
chaps. ₁₆-₂₁.　cf. Corbett to Jellicoe, ₁₉ June ₁₉₂₂, JP, vol.₂, p.₄₁₄.
 コーベットの『海軍作戦』第 ₃ 巻をめぐる問題については下記を参照。Donald 
Mackenzie Schurman, Julian S. Corbett ₁₈₅₄-₁₉₂₂: Historian of British Maritime 






た。Corbett, Naval Operations, vol.₃, ₂nd ed. （₁₉₄₀）, pp.vii, ₄₁₄n, ₄₄₂; Corbett to 
Jellicoe, ₁₉ June and ₃ Aug. ₁₉₂₂, JP, vol.₂, pp.₄₁₄, ₄₁₅; Schurman, Julian S. Corbett, 
pp.₁₉₂-₁₉₃.
44） Colonel E. Y. Daniel, Secretary of the Historical Section of the Committee of Imperial 
Defence, to Jellicoe, ₂  Oct. ₁₉₂₂ and Madden to Jellicoe, ₁₄ and ₂₅ Feb. ₁₉₂₃, JP, 
vol.₂, pp.₄₁₇, ₄₃₇, ₄₃₈-₄₃₉.
 ジェリコーは、コーベットの遺した『海軍作戦』第 ₃ 巻の内容が海軍省により歪め
られたなら、手もとにあるコーベットの原稿を自ら出版しようとも考えていた。

















Covering letter to Archibald Hurd, Extracts from Jellicoe's proposed revised version of 
a new Appendix to “The Grand Fleet” , ₂₇ Nov. ₁₉₂₂, ibid., p.₄₂₀.
45） Note by the Lords Commissioners of the Admiralty, in Corbett, Naval Operations, 
vol.₃, ₁st ed., front endpaper.
46） 「海軍幕僚評価」については下記を参照。Gordon, Rules of the Game, pp.₅₄₅-₅₄₆; 
Roskill, Beatty, pp.₃₃₂-₃₃₄.　cf. K. G. B. Dewar, “Battle of Jutland,” I-III, The Naval 
Review, ₄₇-₄, ₄₈-₁, ₂ （Oct. ₁₉₅₉, Jan. and Apr. ₁₉₆₀）.
47） Corbett to Jellicoe, ₁₀ Mar. ₁₈ July ₁₉₂₂, JP, vol.₂, pp.₄₁₃, ₄₁₄-₄₁₅.
48） Memorandum by Keyes and Chatﬁeld, ₁₄ Aug. ₁₉₂₂, in The Keyes Papers: Selections 
from the Private and Ofﬁcial Correspondence of Admiral of the Fleet Baron Keyes of 
Zeebrugge, vol.₂, ed. Paul G. Halpern （London: George Allen & Unwin, ₁₉₈₀） 
（hereafter cited as KP）, pp.₇₅-₇₆.
49） Narrative of the Battle of Jutland （H.M.S.O., ₁₉₂₄）; Roskill, Earl Beatty, p.₃₃₃.
50） Jellicoe to Frewen, ₂₅ Aug. and ₆ Nov. ₁₉₂₂, Jellicoe to the Secretary of the Admiralty, 
₂₇ Nov. ₁₉₂₂ and Extract from Jellicoeʼs “Remarks on Important Naval Matters”, 
Dealing with the Dispute over the Admiralty Narrative of Jutland, ₁₉₂₃, JP, vol.₂, 
pp.₄₁₆-₄₁₇, ₄₁₇-₄₁₈, ₄₁₉-₄₂₀, ₄₃₉-₄₄₁; Jellicoe to Frewen, ₁₂ Feb. ₁₉₂₃, BP, vol.₂, 











る52）。公式記録では、第 ₅ 戦艦戦隊が巡洋戦艦隊に伴っての反転に ₂ 度も













51） Extract from Jellicoeʼs “Remarks on Important Naval Matters”, Dealing with the Dispute 
over the Admiralty Narrative of Jutland, ₁₉₂₃, JP, vol.₂, p.₄₄₁; Narrative of the Battle 
of Jutland, p.₁₀₆.
52） Extract from Jellicoeʼs “Remarks on Important Naval Matters”, Dealing with the Dispute 
over the Admiralty Narrative of Jutland, ₁₉₂₃, A Sequence of Letters from Jellicoe to 
Evan-Thomas, ₈ and ₂₉ Oct. ₁₉₂₃, ₁₀ Feb. ₁₉₂₄ and Jellicoe to Lady Evan-Thomas, ₃ 
Aug. ₁₉₂₄, JP, vol.₂, pp.₄₄₀, ₄₄₁-₄₄₄; Narrative of the Battle of Jutland, pp.₁₀₆-₁₀₇.
53） Ibid., p.₁₀₆.







ルソン・ヤング（Alexander Bell Filson Young）によるサンデー・エクス
プレス（Sunday Express）紙の記事に刺激されて書かれたものだった55）。
ベーコンはジュトランド論争における代表的なジェリコー支持者であり、











54） Extracts from Jellicoeʼs Proposed Revised Version of a New Appendix to “The Grand 
Fleet”, ₂₇ Nov. ₁₉₂₂, JP, vol.₂, pp.₄₂₀-₄₃₇; Patterson, Jellicoe, pp.₂₄₂-₂₄₄.
55） Reginald Hugh Spencer Bacon, The Jutland Scandal, rev. ed. （₁₉₂₅; London: Hutchinson, 
₁₉₃₃）, p.xiv.
 この著作に対し、ヤングは、自らの同意なくして記事が引用されている著作権違反
だとしてベーコンとの間で訴訟を起こした。Silvester Mazzarella, ʻFilson Young: The 
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